





























thisclinichasrecently shifted from local
controltootherissuesduetotheconsiderable
progress in surgicaltechniques and skin



















































ileal conduit diversion and lymph node
dissection. Wound infection, and both
hydronephrosis in the right kidney and
pyelonephritisoccurredonthe7thand16th
postoperative days,respectively. She was






















more easily about every two days,and
thereforethestomaharnesswasreplacedafter
the urine leakage. Clinic staffvisualy
confirmed thatthewrinklesin thetissue
aroundthestomahadbecomedeeperdueto
weight gain. The urine leakage was
subsequently stoppedby improvedself-care




thatshe noticed a skin problem atthis











and therefore a telephone interview was
conducted.























almost half the ostomates suffer from




skin trouble are particularly incapable of














important to inform the patient of the
necessityofearlytreatmentthrougheducation
viavisualmediaduetothepossiblelackofan

















regularly oron theoccasion ofworsened







the day of discharge and retains the
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ストーマ外来通院中にスキントラブルを起こした1例
吉井 忍１），安田智美１），寺境夕紀子１），窪田明代２）
１）富山大学医学部看護学科，２）富山大学附属病院
要 旨
ストーマ周囲皮膚障害は，オストメイトの生活の質に影響を及ぼすとともに，個人及び保健医
療システムにとって経済的負担となる．これにより，患者は生活を制限されるだけでなく，皮膚
障害に対処するため生活の変化を余儀なくされることもある．今回，我々はストーマ外来通院中
の患者がスキントラブルを起こし，受診まで約2ヵ月を要した事例を経験した．患者は，隣県に
在住する60歳代の女性．膀胱腫瘍にて膀胱全摘出術及び回腸導管造設術を施行した．皮膚保護
材貼付部にペースト使用によると考えられるスキントラブルを生じており，使用を中止した結果
改善した．電話調査を行った結果，患者は自分の弱い肌が原因だと思い受診の必要性を感じてお
らず，予約以外の受診・連絡方法が分からない，近くにストーマ外来があると助かると感じてい
た．本症例より，スキントラブルを視覚的媒体を用いて紹介したり，異常時の連絡方法を再確認
すること，遠方の患者には，近くの相談室や病院を紹介する等の働きかけが必要と考えられた．
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